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Dear reader, welcome to the ﬁrst special issue entitled Progress in Science Education (PriSE) of the journal Perspective in
Science. But why still another journal about science education? What are its speciﬁc aims and objectives?
Science education is a highly dynamic ﬁeld of applied and basic research, at the crossroads of practical questions arising
from science classrooms and teacher education, of the manifold and important relations of our modern societies with science
and education, and of a scientiﬁc approach to science education and literacy from primary to tertiary level. In this setting,
current and partially urgent aims and needs in many countries are the following: support and development of the young researcher generation in the ﬁeld;
 strengthening of the interaction between research and practice, including cooperative research between researchers (university
institutions) and teachers (schools); and
 a stronger research orientation for teacher education and for classroom development (teaching and learning approaches
and materials).
But there is currently no periodical in the ﬁeld truly responding to these objectives: For young researchers in particular,
publication in established English-speaking journals often encounters serious obstacles (length of the review process, rejection
probability, language barrier). Moreover, existing journals – as basis for cooperative research and research-based development of
teaching approaches and materials – are almost unavailable for schools and teachers.
In view of this state of affairs, PriSE proposes a new dynamic platform, offering the possibility of rapid publication of
highly qualitative research papers in four languages (English, French, German, Italian). By its multilingual nature, it
facilitates and stimulates exchange between different countries with similar aims and needs in science education (as stated
above), and thus contributes an element to a truly multi-cultural community in the ﬁeld.
Moreover, by virtue of its online open access format, it is accessible for free to a broad European and overseas public,
including teachers and teacher students. It is a publication with a peer review system, addressing in particular young
researchers wishing to publish their ﬁrst scientiﬁc results. It welcomes both quantitative and qualitative empirical studies, as
well as theoretical, philosophical, programmatic, sociological and historical essays, coming from all areas of science
education (life, physical, earth and integrated science), and intended for all age groups of learners.
In this sense, PriSE attempts at bringing together young and experienced researchers, teachers, and other stakeholders in
the ﬁeld, trying to answer their questions and suggesting solutions for a sustainable development of science education in and
out of school, and deliberately across several countries and language communities.0.1016/j.pisc.2014.09.001
he Authors. Published by Elsevier GmbH. This is an open access article under the CC BY license
mons.org/licenses/by/3.0/).
part of a special issue entitled “Progress in Science Education 2014”.
The editors2Éditorial pour le numéro spécialChères lectrices, chers lecteurs
Nous nous réjouissons de pouvoir présenter ce numéro spécial de Perspectives in Science (PISC) intitulé Progress in Science
Education (PriSE). Avons-nous besoin d’un nouvel organe scientiﬁque en didactique des sciences? Quelles en sont les
exigences en terme de qualité, quels en sont les objectifs?
La recherche en éducation des sciences de la nature est particulièrement dynamique, aussi bien dans le domaine de la
recherche fondamentale que dans celui de la recherche appliquée. Elle est située à l’interface des questions émanantes de la
pratique de l’enseignement en classe et de la formation des enseignants, et doit prendre en compte les nombreuses
exigences de notre société moderne par rapport à la science, à la culture et à la formation scientiﬁque. Il est notamment
question d’un enseignement basé sur une approche scientiﬁque, du niveau primaire au niveau secondaire. Dans ce contexte,
de nombreux pays sont confrontés à des besoins similaires: Soutien et développement des jeunes générations de chercheurs dans le domaine de la didactique des sciences naturelles.
 Renforcement des interactions entre recherche et pratique comprenant la recherche coopérative entre chercheurs
universitaires et enseignants.
 Renforcement des orientations de la recherche vers le domaine de la formation des enseignants et le développement de
dispositifs et matériels d’enseignement.
Il n’existe pas vraiment d’organe de publication en didactique des sciences naturelles en mesure de répondre à ces attentes. Les
jeunes chercheurs qui désirent publier dans des journaux établis, le plus souvent en langue anglaise, sont très souvent confrontés à
des obstacles tels que la durée des processus de peer-review ou encore la barrière de la langue. Les périodiques qui visent à mettre
en avant pratique et recherche et au-delà le transfert de savoir depuis la recherche en didactique des sciences vers le
développement de matériels pédagogiques ne sont malheureusement que difﬁcilement accessibles pour les enseignants.
En considération de cette situation, le numéro spécial PriSE du journal PISC offre une nouvelle plateforme en ligne, un espace
dynamique permettant la publication rapide d’articles de recherche, dans l’une des langues suivantes: allemand, anglais, français et
italien. L’échange entre des pays différents, ayant des objectifs similaires dans le développement de l’éducation en sciences
naturelles, proﬁte directement de ce plurilinguisme et contribue ainsi à une vraie communauté multiculturelle dans le domaine.
Les articles sont accessibles gratuitement, dans un format Online-Open-Access, à la communauté scientiﬁque internationale. Les
jeunes chercheurs sont particulièrement encouragés à publier leurs premiers travaux dans les futures éditions de PriSE.
Nous acceptons des études empiriques quantitatives et qualitatives ainsi que des contributions théoriques, philosophiques,
historiques, sociologiques et programmatiques dans tous les champs de la didactique des sciences naturelles (biologie, chimie,
physique, sciences de la terre et de l’environnement) et pour tous les niveaux de l’enseignement.
PriSE a donc pour objectif d’offrir aux chercheurs jeunes et expérimentés, ainsi qu’aux enseignants une nouvelle possibilité de
contribuer au développement de l’éducation des sciences naturelles, aussi bien dans le milieu scolaire que dans le milieu
extrascolaire et en considération des différences linguistiques et culturelles au niveau international.
Editorial für das Sonderheft
Liebe Leserinnen und Leser,
Willkommen zur ersten Ausgabe des Sonderheftes Progress in Science Education (PriSE) der Zeitschrift Perspectives in Science
(PISC). Vielleicht fragen auch Sie sich: Wieso braucht es noch eine weitere naturwissenschaftsdidaktische Zeitschrift? Und was sind
deren Ansprüche und herausragenden Ziele?
Die naturwissenschaftliche Bildungsforschung ist ein äußerst dynamischer Forschungszweig sowohl in der Grundlagen- als auch in
der angewandten Forschung. So klärt sie u.a. Fragen an den Schnittpunkten von lernwirksamem Naturwissenschaftsunterricht und
der entsprechenden Lehrpersonenbildung, von den vielfältigen Ansprüchen unserer modernen Gesellschaft und der dafür nötigen
naturwissenschaftlichen Bildung bzw. von den anzustrebenden Standards naturwissenschaftlicher Grundbildung und einem
forschungs- und evidenzbasierten Herangehen an Bildung und Unterricht, von der Primarstufe bis zur Tertiärstufe.
Aufgrund dieser Situation haben viele Länder die gleichen, oft drängenden Bedürfnisse: Unterstützung und Entwicklung der jungen Forschergeneration auf dem Gebiet der Naturwissenschaftsdidaktik;
 Stärkung der Interaktion zwischen Forschung und Praxis, darunter kooperative Forschung zwischen Forschenden
(Hochschuleinrichtungen) und Lehrpersonen (Schulen);
 stärkere Forschungsorientierungen in der Lehrpersonenbildung und der Unterrichtsentwicklung (Lehr- und Lernansätze
sowie Unterrichtsmaterialien).
3PriSE – Progress in Science EducationNoch gibt es aber keine naturwissenschaftsdidaktische Zeitschrift, die wirklich auf diese Bedürfnisse reagiert: Insbesondere junge
Forscherinnen und Forscher treffen bei Veröffentlichungen in etablierten englischsprachigen Zeitschriften oft auf schwerwiegende
Hindernisse (Länge des Review-Prozesses, Ablehnungswahrscheinlichkeit, Sprachbarriere). Darüber hinaus sind bestehende
Fachzeitschriften, die Praktiker und Forschende zusammenführen bzw. die forschungsbasierte Entwicklungen von Unterrichtsmetho-
den und Lernmaterialien vermitteln, für Schulen und Lehrpersonen kaum verfügbar.
Angesichts dieser Sachlage bietet das Sonderheft PriSE in PISC eine neue dynamische Internetplattform an, mit der
Möglichkeit der schnellen Veröffentlichung von qualitativ hochwertigen Forschungsartikeln in einer der vier Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch. Durch ihre Mehrsprachigkeit erleichtert es den Austausch zwischen
verschiedenen Ländern mit ähnlichen Zielen und Bedürfnissen hinsichtlich naturwissenschaftlicher Bildung und trägt somit
zu einer multikulturell offenen Gemeinschaft bei. Darüber hinaus sind die Artikel dank des Online-Open-Access-Formats einer
breiten Forschergemeinschaft sowie Lehrpersonen in Europa und Übersee jederzeit kostenlos zugänglich. Es handelt sich um
eine Zeitschrift mit Peer-Review-Verfahren, in der insbesondere auch junge Forschende ihre wissenschaftlichen Ergebnisse
veröffentlichen können. Angenommen werden quantitative und qualitative empirische Studien, ebenso theoretische,
philosophische, programmatische, soziologische und historische Artikel, die aus allen Bereichen der Naturwissenschaftsdi-
daktik (Biologie, Chemie, Physik sowie Umwelt-, Erd- und integrierte Naturwissenschaften) stammen und für unterschie-
dliche Zielstufen bedeutsam sein können.
In diesem Sinne zielt PriSE darauf ab, junge und erfahrende Forschende, Lehrkräfte sowie weitere potentiell Interessierte
zusammenzubringen, um ihre Fragen zu beantworten und um Lösungsvorschläge für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der
naturwissenschaftlichen Bildung in und außerhalb der Schule zu ermöglichen, bewusst über mehrere Länder und Sprachge-
meinschaften hinweg.Editoriale dell’edizione speciale
Caro lettore, benvenuto al primo numero dell’edizione speciale Progress in Science Education (PriSE) della rivista
Perspectives in Science (PISC).
Qual è la ragione che ci spinge a proporre un’ulteriore rivista di educazione scientiﬁca?
L’educazione scientiﬁca è un campo di ricerca sia di base sia applicata estremamente dinamico, a cavallo tra interrogativi
legati all’evoluzione dell’insegnamento delle scienze nelle classi e alla formazione degli insegnanti, tra le molteplici e
importanti relazioni che la nostra società odierna intrattiene con le scienze e l’educazione, e l’approccio scientiﬁco da
adottare in relazione all’insegnamento e all’alfabetizzazione scientiﬁci in tutti i livelli scolastici. In questo contesto i
seguenti obiettivi e bisogni si rivelano ricorrenti e in parte anche urgenti in molte nazioni: il supporto e lo sviluppo diretto della generazione dei giovani ricercatori;
 il consolidamento dell’interazione tra ricerca e pratica sul campo, tra cui anche la ricerca cooperativa tra ricercatori
(istituzioni universitarie) e insegnanti (istituti scolastici);
 un orientamento più marcato della ricerca verso la formazione degli insegnanti e lo sviluppo didattico del lavoro in classe
(metodi di insegnamento e di apprendimento e materiale).
Non esistono attualmente periodici scientiﬁci che rispondono realmente a questi obiettivi: in particolare per i giovani
ricercatori l’intento di pubblicare nei consolidati giornali in lingua inglese si scontra spesso con considerevoli ostacoli
(lunghezza del processo di revisione, alta probabilità di riﬁuto, ostacolo linguistico). Inoltre, le riviste esistenti – che
dovrebbero essere la base per la ricerca cooperativa e lo sviluppo di metodi di insegnamento/apprendimento e di materiali
scolastici fondati su ricerche didattiche – sono nella maggior parte dei casi inaccessibili a scuole e insegnanti.
A seguito di questa situazione, PriSE propone una nuova piattaforma dinamica che offre la possibilità di pubblicare
rapidamente articoli su ricerche di alto livello in quattro differenti lingue (inglese, francese, tedesco, italiano). Grazie alla
sua natura multilingue, la rivista faciliterà e stimolerà lo scambio tra differenti nazioni aventi obiettivi e necessità
simili nell’educazione scientiﬁca (come descritto sopra), contribuendo così a costituire una vera e reale comunità
multiculturale.
Inoltre, grazie al fatto di avere un formato online open access, PriSE è accessibile liberamente a un ampio pubblico
europeo e d’oltre oceano comprendente insegnanti e futuri docenti. La pubblicazione prevede un sistema di peer review
rivolto in particolare a giovani ricercatori desiderosi di divulgare i loro primi risultati scientiﬁci. Sono graditi studi empirici
sia di ordine qualitativo sia quantitativo, così come saggi teorici, ﬁlosoﬁci, programmatici, sociologici o di storia delle
scienze, provenienti da tutte le aree dell’educazione scientiﬁca (scienze della vita, ﬁsica, chimica, scienze della terra e
integrate) e destinati a gruppi di discenti di ogni età.
In questo senso, PriSE vuole accomunare ricercatori alle prime armi e ricercatori con esperienza, insegnanti e persone
impegnate in ambito scolastico, intenzionati a dare delle risposte ai quesiti scientiﬁci illustrati sopra e a proporre soluzioni
The editors4per uno sviluppo sostanziale dell’educazione scientiﬁca nella scuola e al di fuori di essa, nell’ottica di coinvolgere un gran
numero di nazioni e comunità linguistiche.Urs Kocher Andreas Müller Nicolas Robin Markus Wilhelm
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